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' University .Q~New Mexico is", ave a seismogra~h.
T
, It remains to belseen whether a ·smograph will
HE

wo,~:

~aithfully, or indeed [will work at.'.all, :; ·thout the guidati~e
- of a Jesuit Fathe~.The affinity of JeSipits f~r seismogra~s .
. must be more than :a coincidence. I~ is appropriate tH~t!
. when mankind is bejng shaken l,ike ~ain in a seiye th~'
sh?uld be a pries.,t t~tkeep t~ record,_ It is fi~jng .th~ ,~:
pnest should, keep a~,'(count when Sat~l1 blasts God's e~ th.1
,
, Within the past ~ew months, Alb,qaerque has felt t'fb I,
earthquakes. The fi,st was a little OIte-nomore than tJhe ' I{
"rumble of a passing!,',(tumbrel; the ller~nd was a "trembl~,,- -....J'
ment de terre."
l
..' I '
.
\ The wa~?of ~ar~~qua~es are un<ferstood, better
than a ~entury ago, ~" ut they st.il1 ref,ain most awful a!l~, '
mysterious. Here ate some though¥ about earthqua~t$,
written 300 years ~go, by a contemporary, of Desca~.!
f
The extract isgiven_firoIr! the quaint F~nch Qf manuscri i
,\ called "Tr~tte de ptsiqUe.n '
i

ii'
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a
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~
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ApreZ' tout ~e que je viens d~ dire en parlant
du feu en gener~peine est il ne~t~ssaire de parler'
en particulier de,~, feu"xsouterrain " Car il est aise : '
a concevoir que ~la ou il y a de~ m: ieres de soufre ~ ,
ou de bitunte, il fen 'el~ve des exh~~aisQns qui peuvent recontrer, de,s cavltez souterr~unes, aux voutes .
desquelles elles sl'attachent, comm~ lasuye fait au
dedans de nos cheminees, 0\1 commie ,la fleur de soufre s~attache aul'haut des \q,hYm~.' ues; se meslant
mesme ayec Ie ,itre ou Ie s.alpe ' re qui sort des $I
mesmes voutes; a la fa~on qU,e n i s Ie voyons sor:
tir du' pied- d'uril vieil mur. Ainw il se fait une
espece' 'de cr()uste. qui a b~coupt',de disposition a"
s'enflammer~

I,

.'.

Et,il sepeu~ faire que cette, c, ouste s'embrase .
en effet par plusieurs causes; .dont la premiere est'
'~i
~
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Ie frQissemeht de s~s parties, que la pesanteur
faitdetacher de la voute de la caverme ou cette
cr9pste Ds'estoit formee. La seconde qui est apeu,;.
prez semblabte a la premiere, est la chel!1te de' quelque grosse pierre que les pluyes peurVent avoir
minee insensiblement jusqu'a la detacher de la
roche qui est audessus de cette caverme, laquelle
ecrasant en tombant certaine partie de lacrouste, I'
y met de feu de la mesme maniere que DOUS venons
de dire que les Americains embrasoient deux morceaux 'de bois qu' ils frottent l'un contre l'autre,
ou bien -comme il arrive quelquefois que les pilons
des moulins ou l'on fait la poudre a canon, mettent
Ie feu dans cette poudre, lors que la broyant a leur
ordinaire, ils la ,rencontrent seulement un peu plus
seche qu'elle ne doit estre; La troisieme cause est
la rencontre d'une pierre qui tombant contre', une
autre produit de's etinceUes qui mettent le,feu a la
'matiere coml:tustible qui est tout procl1e. A,quoy .
l'on peut encore ajouter qu'une grosse pierre venant a tomber de iort haut dans des creux souter'rains, lavitesse de sa cheute oblige,l'air qu'elle rencontre et qu'elle force de remonter, it se mouvoir
extremement viste, en teHe sorte qu'il peut rencontrer la quelque parties, qui ont toute l'agitation que
pept avoir Ie premier Element. .
'
~ Tous les feux qui s'allumenf dans les creux
, sptlterrains ne doivent pas necessairement paroisau dehors, et iI se peut faire qu'ils soient suf-'
fpquez immediatement aprez leur naissance, faute .
de troUvver des soupiraux par ou iIs pulissent exh'aler leur fumees; ainsi ceux lit mesme qui habitent fes terres au dessous desquel'·les certains feux
se sont llIlumez ne s'en doivent pas toujours appercevoir. •
.
Toutefois si la caverne souter-rai,ne se trouvait
remplie ,d'une exhalaison extraordilllairement
epaisse qui resemblat a celle qui s'eleve d'une
chandelle fraichement eteinte, elle prendrait feu
toutacoup, et se dilatant, elle souleverait I'air et la
terre qui est audessus. Demesme apeuprez que la
poudre a canon de nos mines souleve les terreins au
dessous desquels ces ont este faites.· Ensuite de-'
quoy il est evident que l'exhalaison estantcons-
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umee,ce qui avoit este eleve d6it ;etomber par son·
propre poids, et.. cest en cela cule consistent les
tremblemens de ~erte. II peut m~IIfe arriver que
l'un de ses treIillilemens sera su~vy de plusieurs
autres, s'il y AP1usieurs cavernes ~oisines les unes
des autres, et, .qui ayent quelque "I;lorte de communication pour faare que les exhalhisons dont elles
i',
~
sont remplies s'aHument successifement.
f.
II peut aussy arriver qu'une ~~ule caverne soit
si grande, et que! Ia cheute de la cdntree de.la terre
I
,qui luy servoit: comme de,voule, soit ,sf rud~
.<; qu'elle se fendel et descende be,ucoup plus bas
qu'elle n'estoit apparavant. Ceo qpi explique com~, ;.
ment des villes ~ntieres ont est~ llbism~es par un
seul tremblement- de terre.
\t-.
'
I

a~d

~~o~raPh'

_ In' theory
in action the se
is simplell
Newton or Galileo could have made bne. Why are there: I
so few of them in th~ world? The re r. rds froni a sufficient'
number of seismograph stations would make possible th~
predIction of. coming earthquakes and; many lives could be~
saved. An earthquake in Japan :in~ 1703 killed, 200,000[
people, and one in India in' 1737 kill~ 300,000. That of
1923 in Japan killed 100,000. 'The CO$t of a seisnfOgraphi<f,
station, is high, but regarded as',- in :- nce it is trifling."
There-is an inexcusable time lag"bet; een the discovery ot ;
Jcientific principles and their appl{c~t~ n in the cas~ of ther \
seismograph. The radio amplifying t~be titakes practi~bie,: "
the rlse of the piezo-electric crystal as
ideally simple seis-: J' ~
mometer. For example, Ii crystal of n chelle salt becomes; I
)charged electrically ~l1en compresse4,. By aid of ampli-' i ;,
.f~i!lg tubes, the charge and the compr: sion causing it, 'may: "! "
be recorded electrically. Crystals, of'l ochelle salt ~re on If
the market which weigh sev,eral pound~: One of th~sei crys- ~ '.
tals simply lying on a table forms a eis"mometer.', ~very'
earth tremor whieh shakes'the table, s: ts up compress_on in ~ .
the crystal; 'the compression i>roducJl. electrical ,cl¥ir~
the amplifying tubes respond with ~ urrents and give a',
record of the tremor.
!
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,The knowledge and means are available but the application lags., A perfected and cheapened seismometer 'i~
demanded, not only for' the recording of nature's earthquakes, but also for the recording of man-made earthquakes.
The explosion of a charge of dynamite, buried in the earth,
,':tsends out earthquake waves iIi all directions. The propaga-i
tion of these waves is affected by the nature of the earth and 'j
by presence of lumps of mineral matter. Seismograph~c'\
records of such artificial earthquakes make possible the
definite locating of mineral deposits. In the hands of the
prospector, the seismograph is an inyaluable tool. Atpresent the design and ,manufacture of seismographs for· pros- "
. pecting is left to a few private prospecting companies. The I
kriowledge that these companies has is limited, but it is,
valuable-and it is kept secret. ' .
'
' ,
The proper place for the study and development of the
seismograph is' in the laboratory of, a university.' The
state
of~New Mexico ,contains. large deposits of minerals, the '
'tliscovery of which might be hastened by the seismograph.
In this state much money is being invested in roads.' That
is very good. Few investments coul'd be better. One of'
, those fe)V is seismographs.
I
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